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     According to Elder (1985), the life course is defined as “trajectories” through life, 
differentiated by age, with the timing, duration, spacing, and order of events defined from the 
perspective of social patterns. Analyzing cases of frequently repeated international movements in 
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terms of the key concepts of (1) location in time and place, (2) timing in life, (3) linked lives, and (4) 
human agency, this study clarifies the process whereby human agency exerts influence, particularly 
in the context of life courses involving repeated international movement.
     In September 2017, I conducted an interview study (using semi-structured interviews) 
involving three cases in a snowball format. Of these, I attempted a life-course analysis for two cases 
(Cases 1 and 2) of families with experience of multiple overseas postings. The social convoy 
underwent significant change upon contact with other cultures, and initially, a situation prevailed in 
which they were unable to hide their confusion over this change. However, in both of the analyzed 
cases, the social convoys that had built up in their own cultures changed as they overcame their 
situation; they gained the ability to link their reorganized social convoy with flexible social 
relationships, resulting in increased human agency.
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1．研究目的
海外在留邦人実態調査（2017年）によると、在留する邦人（日本人）の総数は、135万 1,970
人で、前年より 1万 3,493人（約 1.0％）の増加となり、過去最高となっている。このうち、「長
期滞在者」（3か月以上の海外在留者のうち、海外での生活は一時的なもので、いずれわが国
に戻るつもりの邦人）は 86万 7,820人（同 2,229人（約 0.3％）の減少）で在留邦人全体の約
64％を占めている。『長期滞在者』の男女別でみると、「男性」が 46万 1,151人（約 53％）、「女


























図 1　 ライフコース・パラダイムの 4つの基本要素（出典：嶋崎　尚子　2008　ラ
イフコースの社会学　pp63 Elder, G, H, Jr. 1985 Life course dynamics : trajectories 
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①時間と場所の位置（location in time and place）文化的背景（cultural background）
　個々人のライフコースは、社会・文化的背景によって形成される。





































































































































































































私はまずタイと大阪で 1999年から 2008年まで 8年間の単身赴任です。上の息子が中 1の
















































③が 85.8点で優先順位一番　次が⑥の 84点　三番目が②で 78点・・と計算ができるかのよ
うに感じることがありました。労働条件の交渉の時など　彼らの優先順位はすぐに決まって
「これは譲るがこれは会社が譲れ」とすばやく自分の意見を主張してきます。



































私は 2016年 4月に日本に帰国して 8カ月ほどブラブラしていましたが　2017年から自宅
の近くの中小企業に「社長付きアドバイザー」として勤め始めました。やっぱりこの会社もトッ
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6．考察
6－1　事例 1
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